





















Various methods have been tried aiming for quantitative analyses and 
effective models of inter-regional information flow. The technique for 
identifying the boundary and the nucleus of the information sphere based 
on quantification method of the fourth type was developed in the frame of 
multidimensional scaling method. Moreover, the individual difference 
                                                   





model was applied to the OD data of each media such as telephone call and 
mail, and the overall structure was clarified.  
On the other hand, the structural modeling technique such as P level 
analysis and ISM was applied to catch the layered structure of regions. It 
tries to develop a regional integration technique that uses the district 
internal ratio and the technique for considering a fractal structure as a 
newer technique. It wants to look back on a current research from the 




OD(Origin-Destination) data, multidimensional scaling=MDS, 
quantification method of the fourth type, degree of connection, individual 
difference model, ALSCAL, P level analysis, interpretive structural 











































	 項目 iと項目 jの親近度を eijとし、これをn × nの行列の形にまとめたものをEと表すことに
する。ただしnは項目の個数とし、行列Eの対角要素である eiiは定義されていないものとする。 
 














 dij2 = (xi − x j )T (xi − x j )              (2） 
 
となる。ここでT の記号は、行列の転置を表す。つまり非親近度 (−eij )と距離の二乗との積和
を最大にする座標ベクトル xiを求めるという問題になる。数量化Ⅳ類では、このあと、計算を
しやすくするために、行列を対称化する操作をし、さらに対角要素を他の要素から計算して求
める。これを式で表すと以下の操作で対称行列G = (gij )を求めることに対応する。 
 
 hij = eij + eji  (i ≠ j),    hii = 0              (3) 
 gij = hij − δ ij hik
k=1
n
∑                 (4) 
 



























































































































































用され、さまざまな手法が開発されている。この中に ISM(Interpretive Structural Modeling)
と呼ばれる手法がある。ISMでは、項目間の関係を２値（ゼロイチ）データで表す。ある特定
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